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In the next phases of Antarctic glaciological research, National Institute of Polar Research together with Dome Fuji Ice Core 
Consortium (ICC) plans to perform various activities related to the third deep ice-core drilling in the vicinity of Dome Fuji, in 
order to obtain the “oldest ice” with age much older than 800 kyr. This is also a contribution to International Partnership in Ice 
Core Sciences (IPICS), which defines the oldest ice project as most challenging. During the next six years (JARE Phase IX), 
we (i) investigate glaciological conditions (ice sheet surface conditions, englacial conditions and subglacial conditions) of the 
candidate site area; (ii) determine the exact location of the drilling site, and (iii) start pilot hole drilling, casing and 
shallow/middle range deep drilling. The drilling will then continue to reach the bedrock and obtain the oldest ice core. 
 
 国立極地研究所およびドームふじアイスコアコンソーシアム（http://polaris.nipr.ac.jp/~icc/NC/htdocs/）を中心とし





 気候変動の歴史をさかのぼると、10 万年周期の氷期サイクルが確立したのは約 80 万年前であり、それ以前、特
に 120 万年前以前には 4 万年周期の氷期サイクルが卓越していた。地球システムの理解のためには、その時代の










 第 IX 期から第 X 期にかけて、新たな深層コア掘削点を探るための雪氷学的調査を実施したうえで、掘削点を選
定し、深層掘削を目指す。現在の最重要課題は掘削位置の選定である。氷床探査レーダーによる内部層、基盤地
形、底面状態の解析をもとに、最適条件を満たす地点を探す。堆積環境や環境シグナル記録プロセスを押さえる
ための氷床表面の雪氷観測、候補地における浅層掘削やフィルン空気解析も必要である。 
 新たな深層掘削機やコア処理・分析機器の開発などの技術的課題や、燃料・物資の輸送や建設などの設営的課
題を乗り越え、この世界的な重要課題に挑んでいく必要がある。 
 
 
